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( 1 ) 
(1931）は次のような疑問を投げかけている。
1 ) Has English a future tense in the same sense as, say, 







2) (a) Will / shαl +Infinitive : The parcel will arrive 
tomorrow. 
(b) Be going to十Infinitive: The parcel is going to arrive 
tomorrow. 
(c) Present Progressive : The parcel is arriving tomorrow. 
6 
(d) Simple Present : The parcel arrives tomorrow. 
(e) Will I shall+ Progressive' Infinitive : The parcel 







be going toがある。 Begoing toは，その語形からもわかるように，運
動動調（verbsof movement) goの進行形から発達したと考えられる。
しかし，その本来の意味は弱まり，単なる時制標識（tensemarker) と
して， Jespersenの言う“anempty grammatical word，，という性格を





もつのか，適宜，他の未来を表わす表現一一特に進行形と will/ shall 
－ーと比較しながら考えてみたい。本論に入る前に一つ注意しておかなけ





Be Going To考 現在と未来の間一一
Be going toがgoの進行形から発達したことはすでにみたが，まずgo
について少し考えてみたい。空間的に， comeが話者の所へ行く運動を前




3) come " I speak山 I go "' 
place 






















6) Iαm going to London. 
＊〔aiD D lAnden〕
6）のような本動詞の進行形の場合，弱形にならないのに対し， 5）の be











8) He is giving you a very liberal allowance, almost, for a 
girl who has never had any experience in taking care of 
money, too liberal. 一DLL
9）‘Good morning, old sport. You’re having lunch with me 













の意味があると考えられる。つまり， begoing toは，現在の要因 主











11) I am going to be a millionaire. 
12) She is going to have a baby. 
徴候判断の最も顕著な例は， 13）のような天気の場合であろう。
13) You should see the sky ! There’s the queerest orange-






14）‘Well, if business was good, I was going to ask for a rise 










15) I’m going to take Mary out for dinner this evening. 














17) When are you getting married ? 
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19) Thus there seems to be no objection to treating futurate 
progressives - with or without future adverbials-as‘im-

















































21) Finally, tonight on to the weather forecast for the South. 
The night’s going to be rather cloudy, but most places will 
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remain dry. The temperature will fall around 4 °C. near 





つまり， Palmer(1979）が指摘したように， begoing toで現在から未
来への視点を設定し，設定後は will/shallで未来についてのべると考え
られる。
22）“I'm going to get out of here；’ he said.“I don’t know where 




23) It will be unusually good, for we’re going to make it with 




















24) Other things being equal, the C/ A distinction seems to 
have as its exponents the will/be going to tense-types. 
Without presenting any qualifications to this for the mo-
ment, we may say that statements using the G-construction 
carry no reservations arising out of contingent circum-
stances : He ’s going to cry. 






25) He’I cry. 





略的（elliptical）なところもそこに帰国すると考えられる。 一方， be 
going toはその absoluteな機能により，つまり発話時点にすでに証拠が









般に begoing toは， 27）のように条件節とは共起しないと言えよう。
27) *If you leave now, youαre never going to regret it. 
（小谷）
ところが実際には，次のような共起例も多い。
28) We’re going to find ourselves in difficulty if we carry on 
like this. (Leech) 
29) Sallie is running for class president~ and unless all signs 
fail, she is going to be elected. 一DLL
28）ではくこのまま行くと〉という現状維持， 29）は〈現在の手応えが間違
いなければ〉という現状確認とでもいうべきもので，いずれも現在の付帯







30) Don’t sit on the rock. It’l fall. (=It will fall if you sit 
16 
on it.) 
31) Don’t sit on the rock. It’s going to fall. (=It is going to 








Close (1970）は， begoing toがその構造内で，現在の要因と未来の
出来事を別々に述べると主張している。
32) Present indicαlion Future event 
(2S) 
1. situation : black cloud (P) rainfall (F0) 
It’s going to rain 
2. situation : myself in old digging in the garden (Fu) 
clothes (P) 
I’m going to be digging the gαrden 
つまり， begoing toは（P十F）として機能すると考えると， Fのみの
will/shαlのように単独で、使われた時に省略的になるようなことにはなら
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ない限り， 33)34）のように近接未来の読みが多いのもこのためであろう。
33) I’m going to faint. 
34) The ten o’clock bell is going to ring in two minutes. 
一DLL
35) I’m going to be a doctor when I grow up. 
4 . Be going toの用法
Be going toの注意すべき用法に少しふれておきたい。
まず， begoing toが条件節の中で使われた場合を考えてみたい。
36) Well, perhaps I should choose a London map, if I’m going 
to look at Clapham. (Palmer) 
37) If you’re going to be a lady you’1 have to stop feeling neg-
lected if the men you know don’t spend half their time sniv-















39) The Christmas holidays begin next week and the trunks ar.e 
up. The corridors are so filled up that you can hardly 
get through, and everybody is so bubbling over with excite-
ment that studying is getting left out. I’m going to have a 
beautiful time in vacation. 一DLL
40) I sat down on the edge of a big upholstered chair and kept 
saying to myself : 







41) Are you going to behave like a lady or not ? 










43) I’m going to punish them. (Leech) 





44) He’s not going to cheat me. 
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